















る。一つは haveの主語が causerと解釈される使役の have構文と、何
らかの影響を被っている experiencerと解釈される受身の have構文
とがある。
( 1 ) She had her students write some essays. （使役）’

















( 3 ) a . Mary had me change my mind. 
b. *The confusion had me change my mind. 











( 4) a . Donald had Paula play the score of Beethoven’S Fifth. 
b . *Donald had Paula know the score of Beethoven’S Fifth. 













( 5) a. *1ohn had Mary/ his canary die. 
b. *John had his daughter fall (and break her leg). 















( 6) a. *The trainer had the lion enter the cage by beating it 
with a whip. (Baron 1974 : 334) 
( 7 ) a . Bill had Mary type his manuscript 
4 
{by as山町 todo so. 
*Without respecting her will. 
b . Bill made Mary type his manuscript 
rby a山 herto do so. 




( 8 ) a . Bill had Mary roll down the hil. 













( 9) a. John had Mary/ his canary die (on him). 
b. In the experiment, one subject changed when given 
only the information that some people have something 
happen to their arm when they relax. 









(10) a . John had al the students walk out on him. 
b . The shuttle had a meteorite crash into it. 
c . John had Mary /his canary die on him. 




(11) a. *Pat had his corn grow. 
b . Pat had his . corn grow six feet tal. 
(12) a. *Pat had Terry drive his car. 
b. Pat had Terry drive his car into the wall.～ 
(13) a. *Pat had Terry eat his p~te. 
b. Pat had Terry eat al his p~te. 













2. Causal Chain Analysis 
この節では1節の現象を説明する枠組みとして Croft(1991）で提唱さ
れている causalchainの考え方を紹介する。
Croft (1991）は event構造と動調の関わりを因果関係に求め、 これを
記述するのに causalchainというモデルを提示している。一つの動詞は

























くFigure2) ・一一→・一一一→・一一一一・ : He broke the win-
CAUSE BECOME STATE dow. 
同非 break 側帯
くFigure3) ・一一一一→・一一一一・ : The window broke. 





































この節では、 2節で導入した CausalChain Analysisの枠組みを用
いて、 1節でみた諸特徴を記述することを試みる。 3.1で使役の have構
文について、 3.2で受身の have構文について、それぞれ述べてゆきたL、。

















(15) dohn didn’t have Mary do the work, but she did it any-
HAVE構文の event構造について 9 
way. 





(16）キYesterdaythe teacher had students play on the ground 
today. 






(17) *John had Mary do the work, but she couldn’t beca~se 
something important came up. 
but以下の後続文が不適当であることからわかるように、 Johnhad Mary 




















(18) a. The boat sailed into the cave. 






















(20) a . The boat was burning as it entered the cave. 










くFigure6) ・一一一→・一一一・例： Thegoldfish died. 
BECOME ST A TE Something happened. 





(21) a. *John had Mary/ his canary die. (Causative) 
12 
(Causative) b. *John had the riot happen. 
同じことが他動詞の起動的 (inchoative）用法でも観察される。
(Causative) (22) a. *John had his daughter fal down. 




(Causative) (23) a. John had Bill fal the ball into the well. 
(Causative) b . Pat had John grow her corns. 
(Causative) c . John had the gardener grow the t-0matoes. 
d. The general had the army sink the boat. (Causative) 









































(24) a . I had my child walk along the beach. 
b. The teacher had students talk as they liked. 

















3.2 受身の have構文の event構造
まず確認しておくべきことは、次の（25）のような受身の have構文にお
いて、 haveの主語は causerではなく、 experiencerだということであ
る。このような用法はこの構文に特有のものではなく、通常の have動詞
にもみられる。
(25) I had my daughter fal and break her leg. 









る causalreverse verb5〕と考えられる。よって haveと core-event 
との関係は次のようなものとなる。
(27) haveは core-eventにより影響を受ける experiencerとLて、
core-eventの後に位置する。
このように考えると、 1.2節で、見た unaccusative verbsヵ：、 使役の
have構文の場合とは違って受身の have構文に生起できるということ




(28) . ifyou do have any emergency arise, I'l just have to 
pack up and go… (lkegami 1990 : 183) 
くFigure10) emergency you 
一一一ー一一炉・一一一一一φ・一一一一一一一
BECOME ST ATE 
同非 arise 柑非 HAVE附非
さて、 1節で、 core-eventが境界を持つ（［＋delimit］）場合に受身の
解釈の容認度があがるとし、う事実を見た。
(29) Pat had his corn grow *(six feet tal〕．
(30) Pat had Terry drive his car *(into the wall). 





HAVE構文の event構造について 15 









I boulder Mary 






響が、 benefactiveで表される参与者と experiencer として表される
haveの主語との両方に及ぶという考え方である。もう一つの可能性は、
再帰表現を含む core-eventの後に、 haveの主語が表れるような chain
を形成するというものである。
くFigure12) 












(33) a. The shuttle had a meteorite crash into it (=the shuttle). 
b. *The shuttle had a meteorite crash into the wall. 
(34) a. John had al the students walk out on him. 









くFigure13) students. (students) John John 
・－一一ー一一一ー＋・－ー 今ー・ーーーーーーーーー→・一一一一・ー一一一ー ・ー


















本稿では、 causalchain の概念を用いて、 have構文に生起する補文
に対しての制約を規定した。使役の have構文では causalchainにおい
て CAUSE-arcを持つ core-eventが要求され、受身の have構文では
最後の STATE-arcまでを持つ core-eventが要求される。そしてこの
core-eventに対する制約と、単文では一連の causalchainを成す単一










2) Make-Causativeの場合は have-Causativeと異なり、 cor←eventに対
する制限がそれほどきつくない。例えば非対格自動詞であってもよいわけ
である。これは、 make自体が CAUSE-arcを導入すると考える可能性
がある。同様の考え方は Ritterand Rosen (1993）にも見られる。
3）次のような場合には burningによって移動がひきおこされることになる
ので、因果関係が認められ、適切となる。
( i )The branding iron burned into the calf’s skin. 
(Croft 1991 : 161) 
4) Unaccusativeでも have構文に来られる場合がある。これは文脈による
'director reading，ができる場合（Ritterand Rosen 1993 : 527〕であ
り、この場合補文主語の volitionalな解釈が可能である。
( i )Ralph had Sheila die in his movie. 
(Ritter and Rosen 1993 : 527) 




5) Causal-reverse verbs t土いわゆる典型的な causalchainでいう主語と
目的語とが逆に配置されている点で有標（marked〕である。詳しくは
Croft (1991 : 253〕参照のこと。
6）用語は Croft(1991〕に従った。
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